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ABSTRACT
　　We can find variety of premise forest surrounding a residence in Japan.　There are several places to remain 
the landscape harmonizing these premise forest and traditional wooden houses in Gunma.　The premise forest is 
called “Kashigune” in Gunma.　We conducted a field survey and interview to the residents who have the Kashi-
gune along the old street in Ookubo, Yoshioka town.
　　We found the actual condition of Kashigune.　The Kashigune is consisted of Oak wood and lined up north 
of the site to prevent a fire and strong wind from the mountain.　The highest one is 8 meters.　Most of the resi-
dents ask a private company to prune Kashigune.　There are several reasons to keep Kashigune not only func-
tional reasons such as preventing a fire and strong wind but also receiving inheritance and legacy from the 
ancestor.　There are several problems to maintain Kashigune such as pruning cost and burden of cleaning up 
fallen leaves in the autumn.　The policy to keep beautiful landscape with premise forest and wooden houses is 
expected by the local government.　Furthermore, it is necessary that many people recognize the landscape as pre-
cious legacy in the town.　It is important to have opportunities to know kashigune through education at school 












































































































































昭和 50年（1975） 647 2,619
昭和 60年（1985） 875 3,463
平成 5 年（1993） 1,083 4,051
平成 15年（2003） 1,701 5,410
平成 24年（2012） 2,612 7,687



















30.6m、最も低いもので高さ 2 m、一辺の長さ 3.6m、

























北 西 東 北西 北東 西南 北西東 計
養蚕住宅 9 1 1 5 2 0 1 19










































































































































































































0 5 10 15
（件）




































































地域 行われている補助・対策 吉岡町 例または備考
富山県砺波市 屋敷林の剪定金額の 1/2補助 ◎ 9万円→ 4万 5,000円
島根県出雲市 屋敷林の剪定金額の 1/3補助 ◎ 9万円→ 6万円
長野県松川村 屋敷林の剪定補助（限度額 4万円） ◎ 9万円→ 5万円
埼玉県久喜市 保存樹木の指定 △ 1本につき年間 1,800円
東京都武蔵野市 保存樹木の指定 ◎ 1本につき年間 6,000円
群馬県前橋市 保存樹木の指定 ○ 1本につき年間 3,000円
千葉県野田市 落ち葉・剪定枝の無料戸別回収 ◎ 落ち葉や枝葉のごみ処理が楽になる
北海道旭川市 落ち葉・剪定枝の無料戸別回収 ◎ 落ち葉や枝葉のごみ処理が楽になる





































16）全 36軒の住宅のうち、拒否 2軒、留守 2軒、空き家 1
軒であった。
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